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Abstract
S University exercise nutrition support study group is intended to improve the practical
ability of student through supporting various kinds of athletes at the university. Currently,
students are divided into groups, and each group is assigned to 13 diﬀerent clubs for their
nutrition support activities. The activities resulted in having the desired eﬀects on thinking
process and knowledge toward food and nutrition of athletes. However, it did not improve
their diet. Therefore, the purpose of this study is to investigate the ability of student nutri‑
tion supporters to perform nutrition assessment, the ﬁrst step of nutrition management. By
understanding the actual condition, it helps to create the future reference of student guide.
The response to a question of whether you know the measurement methods of body com‑
position, showed no signiﬁcant diﬀerence between groups. Groups that measured the body
composition did score signiﬁcantly higher on the question whether they are able to set a
goal for body composition of athletes based on their ﬁndings. Therefore, it is considered ef‑
fective to read a number of data from support activities in order to foster the ability to
read the assessment results. In order for all students to acquire the skills necessary to carry
out the assessment, the opportunity to experience many activities, such as study sessions




























































































































































































































































































史と展望. 栄養. 評価と治療, 30（2）：114‑
116.
鈴木志保子（2009）スポーツ栄養マネジメン




雄編著 . スポーツの栄養学 . 株式会社ア
イ・ケイ・コーポレーション：東京, pp.
20‑21.
運動栄養学科所属学生の担当スポーツ種目
別栄養摂取状況調査と種目別栄養指導の
方策の確立および該当分野の栄養士養成の
在り方の探究. 仙台大学体育学部. 研究計
画に基づく研究費（4年計画）対象　初年
度研究報告書（2003）：29‑33.
運動栄養学科所属学生の担当スポーツ種目
別栄養摂取状況調査と種目別栄養指導の
方策の確立および該当分野の栄養士養成
の在り方の探究. 仙台大学体育学部、研究
計画に基づく研究費（4年計画）対象　第
2年度研究報告書（2004）：43‑51.
佐藤教子・林典夫・名倉宏・藤井久雄・長
橋雅人・三浦努・丹野久美子・岩田純・
朴澤泰治（2006）仙台大学運動栄養サポー
ト研究会の活動Ⅰ−研究会の目的. 組織.
現状―. 仙台大学紀要, 37（2）：79‑91.
津吉哲士・藤井久雄（2012）栄養サポートが
大学スポーツ選手の食生活・競技生活に
与える影響. 仙台大学紀要, 43（2）：99‑
108.
鈴木志保子（2012）スポーツ栄養マネジメン
トの構築. 栄養学雑誌, 70（5）：275‑282.
鈴木志保子（2010）スポーツ栄養マネジメン
トとは. 体育の科学, 60：123‑128.
鈴木志保子（2011）スポーツ栄養マネジメン
ト. 日本医療企画：東京, pp.16,24‑26.
中村丁次（2001）栄養アセスメントにおける
栄養士の役割. 臨床栄養, 99（5）：513‑516.
市川和子（2007）CKD患者の栄養アセスメ
ント. 臨床栄養, 111（6）：730‑736．
山東勤弥（2005）栄養アセスメントに関する
進歩の歴史. 臨床栄養, 107（4）：382‑392.
栄養サポートを行っている学生の栄養アセスメントを実施する能力に関する一考察
53

